
















1) Jagdish C. Patra, Pramod K. Meher, Goutam Chakraborty, ` `Development of Laguerre Neural-Network-based 
Intelligent Sensors for Wireless Sensor Networks'',IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 
Vol. 60, No. 3.,March 2011, pp. 725-734. 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) Goutam Chakraborty, Somnath Mukherjee and Kohei Chiba, "Synthesis of Passive RFID from Backscatter Using 
Soft-Computing Techniques",Proceedings of the Second International Conference on Emerging Applications 
of Information Technology (EAIT 2011), pp. 325-328, February 18-20, 2011, Kolkata, India. 
2) Ikumi YOSHIDA, Chakraborty GOUTAM, "Algorithm for Gene Selection from DNA-Microarray Data for Disease 
Classification", IEEE TENCON2010, WIE-1.2, November 2010, Fukuoka, Japan. 
3) Goutam Chakraborty, "Optimum Cluster Size for Cluster Based Communication in Wireless Sensor Network", 
Proceedings of the Fourth International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services 
and Technologies (UBICOMM 2010), pp. 328-333, October 25-30, 2010, Florence, Italy. 
4) Goutam Chakraborty, Hideyuki Kurokawa, Basabi Chakraborty, Masafumi Matsuhara, Hiroshi Mabuchi, Yasuo 
Terayama, "How best to restore operations of a Damaged ANN?", Proceedings of the IEEE World Congress 
on Computational Intelligence, pp.2225-2231, 18-23 July, 2010, Barcelona, Spain. 
5) Jagdish C. Patra, Jacob Abraham, Pramod K. Meher and Goutam Chakraborty, "An Improved SOM-based 
Visualization Technique for DNA Microarray Data Analysis", Proceedings of the IEEE World Congress on 
Computational Intelligence, pp.800-806, 18-23 July, 2010, Barcelona, Spain. 
6) Kazuhiko Yamashita, Goutam Chakraborty, Hiroshi Mabuchi, Masafumi Matsuhara, "An Efficient Method to 
Set RBF Network Paramters Based on SOM Training", Proceedings of the IEEE international Conference on 
Computer and Information Technology, pp.426-431, 29June-1July, 2010, Bradford, England. 
(d) 研究発表等（査読なしの論文等） 
1) 千葉恭平，Chakraborty Goutam，馬淵浩司，松原雅文: “誤差逆電波法を用いた Chipless RFIDの受信波解析手
法の提案” 平成 22年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 1C05, p.82, August 2010. 
 
Journal of Faculty of Software and Information Science 2010 
236 
2) 吉田俊広，松原雅文，Chakraborty Goutam，馬淵浩司: “Web検索結果における一致率を利用したラベリング手
法の提案” 平成 22年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 2C02, p.87, August 2010. 
3) 加藤久輝，Chakraborty Goutam，馬淵浩司，松原雅文: “SIFT を用いた顔画像における角度特徴抽出手法の提
案” 平成 22 年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 2D09, p.125, August 2010. 
4) 山下和彦・Goutam Chakraborty・馬淵浩司・松原雅文: “自己組織化マップを用いた動径基底関数ネットワーク
の性能評価” FIT2010 第 9 回情報科学技術フォーラム講演論文集, F-029, pp.425-426, September 2010. 
5) 菊地直樹・松原雅文・Goutam Chakraborty・馬淵浩司: “携帯電話での文字入力における誤り自動訂正手法の性
能評価” FIT2010 第 9回情報科学技術フォーラム講演論文集, E-041, pp.319-320, September 2010. 
6) 鈴木悟史・松原雅文・Chakraborty Goutam・馬淵浩司: “符号誤り訂正を用いた携帯端末向け日本語入力手法の
有効性について” FIT2010 第 9回情報科学技術フォーラム講演論文集, E-042, pp.321-322, September 2010. 
7) 蛯澤綾乃，松原雅文，Goutam Chakraborty，馬淵浩司: “チャンキングとカテゴリを利用した携帯電話向け予測
入力手法の提案” 情報処理学会第 73回全国大会講演論文集(2)，1S-3, pp.333-334, March 2011. 
(e) 研究費の獲得 
1) 科学研究費補助金，基盤研究(C)「ポスト４Gへ向けた利用者の自律・適応的行動理解モデル開発と新世代移動





















1) April 2010, Invited lectures at different universities in Taiwan. 
2) July 2010, Visited University of Yuverdon, Swiss, to explore research collaboration. 
3) October 2010, Invited talk at India-Japan Symposium on Emerging Technologies, 2010. 




 (d) 産学連携 
該当無し 
(e) 学会などにおける活動 
1) Membership: IEEE, ACM Senior Member, ACM life member 
2) Technical Committee 
・Founding Co-Chair of Technical Committee on Aware Computing 
 (IEEE SMCS: http://www.ieeesmc.org/technicalcommittess/index.html) 
・Steering comittee member of IEEE CIT international conference 
3) Conference Organizing Activities 
Started as steering committee member a new Technical committee under IEEE SMC soceity, and IEEE 
Computational Intelligence society. Organized International Symposium on Aware Computing(ISAC 2010). 
4) Conference Contributions 
Key-note Speech, AIT Conference, April 2010, Chaoyang University of Technology, Taiwan, Program 
committee member of several international conferences. 
5) Journal editor 
・Editor of International Journal of Communications and Networks (Wireless section) 
・Associate editor, International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems 
6) Paper review(JOURNAL PAPERS) 
・IEEE Transactions on Mobile computing 
・ETRI (Electronics and Telecommunication Research Institute) Journals 
・IEEE transactions on SMC 
・IEEE transactions on Knowledge Base and Data Engineering 






During 2010 I mainly worked on solving problems on intelligent sensor  
node design, wireless sensor networks, bioinformatics, and biometric  
problems using soft-computing tools. We gave a new intelligent sensor  
node design using artificial neural network. This work is recently  
published in IEEE transactions on Instruments and Measurements. In  
wireless sensor networks, I proposed a communication protocol to prolong  
the network life time. The other works was with my students: (1) to  
reduce location management cost in cellular networks; (2) Angle  
invariant face recognition; (3) A novel RFID design and its signal  
analysis in presence of noise; (4) Analysis of gene-expression data.  
Most of the works are either already published in international  
conferences or the manuscript under preparation. List of published works  
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during year 2010 are given below. For details of the publications please  






















1) Hidemi Ogasawara, Kiyoshi Akama, and Hiroshi Mabuchi: Parallel Processing Framework based on Distributed 
Computation of Specialization, Int. J. of Innovative Computing, Information and Control, Vol.6, No.5, 
pp.2371--2381 (2010.5) 
2) Yuji Mizuno, Hiroshi Mabuchi, Goutam Chakraborty, and Masafumi Matsuhara: Clustering of EEG data using 
maximum entropy method and LVQ, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS, Issue 4, Volume 4, pp.193--200 
(2010.9) 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) Kazuhiko Yamashita, Goutam Chakraborty, Hiroshi Mabuchi, and Masafumi Matsuhara: An Efficient Method 
to Set RBF Network Paramters Based on SOM Training, Proc. of the 10th IEEE International Conference on 
Computer and Information Technology, pp.426--431, UK (2010.6.29～2010.7.1) 
2) Goutam Chakraborty, Hideyuki Kurokawa, Basabi Chakraborty, Masafumi Matsuhara, Hiroshi Mabuchi, and 
Yasuo Terayama: How best to restore operations of a Damaged ANN?, Proc. of the IEEE World Congress on 
Computational Intelligence, pp.2225--2231, Spain (2010.7) 
3) Yuji Mizuno, Hiroshi Mabuchi, Goutam Chakraborty, and Masafumi Matsuhara: Clustering of EEG Data Using 
Maximum Entropy Method and LVQ, New Aspects of Systems Theory & Scientific Computation, (Proc. of the 
10th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation), pp.71--76, Taipei, 
Taiwan (2010.8) 
4) Shinya Miyajima, Kiyoshi Akama, and Hiroshi Mabuchi: Examining Incorrectness of a Rule in Equivalent 
Transformation Programs, Proc. of the 11th International Conference on Intelligent Technologies, 
Thailand, pp.22--30 (2010.12) 
(d) 研究発表（査読なしの論文等） 
1) 鈴木悟史, 松原雅文, Goutam Chakraborty, 馬淵浩司: 符号誤り訂正を用いた携帯端末向け日本語入力手法の有
効性について, FIT2010 第 9 回情報科学技術フォーラム講演論文集, E-042, pp.321--322 (2010.9) 
2) 山下和彦, Chakraborty Goutam, 馬淵浩司, 松原雅文: 自己組織化マップを用いた動径基底関数ネットワークの
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性能評価, FIT2010 第 9回情報科学技術フォーラム講演論文集, F-029, pp.425--426 (2010.9) 
3) 菊地直樹, 松原雅文, Chakraborty Goutam, 馬淵浩司: 携帯電話での文字入力における誤り自動訂正手法の性能
評価, FIT2010 第 9回情報科学技術フォーラム講演論文集, E-041, pp.319--320 (2010.9) 
4) 蛯澤綾乃, 松原雅文, Goutam Chakraborty, 馬淵浩司: チャンキングとカテゴリを利用した携帯電話向け予測入
力手法の提案, 情報処理学会第 73回全国大会講演論文集(2), 1S-3, pp.333--334 (2011.3) 
5) 加藤久輝, Chakraborty Goutam, 馬淵浩司, 松原雅文: SIFTを用いた顔画像における角度特徴抽出手法の提案, 
平成 22年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 2D09, p.125 (2010.8) 
6) 千葉恭平, Chakraborty Goutam, 馬淵浩司, 松原雅文: 誤差逆伝播法を用いた Chipless RFIDの受信波解析手法
の提案, 平成 22年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 1C05, p.82 (2010.8) 
7) 吉田俊広, 松原雅文, Chakraborty Goutam, 馬淵浩司: Web検索結果における一致率を利用したラベリング手法
の提案: 平成 22年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 2C02, p.87 (2010.8) 
(e) 研究費の獲得 
1) 基盤研究(C) ポスト４Gへ向けた利用者の自律・適応的行動理解モデル開発と新世代移動通信網の研究、平成 22
年度 80万円 
2) 北海道大学情報基盤センター共同研究経費，隠れた誤りルールを自動的に発見するアルゴリズムの構築と実験的




















東北の著名大学進学説明会  岩手県北上市民交流プラザ (2010.5) 
(c) 一般教育 











    「Clustering of EEG data using maximum entropy method and LVQ」 
 
The study of extracting electroencephalogram (EEG) data as a source of 
significant information has recently gained attention.  However, since 
EEG data are complex, it is difficult to extract them as a source of 
intended, significant information. In order to effectively extract EEG 
data, this paper employs the maximum entropy method (MEM) for frequency 
analyses and investigates an alpha frequency band and beta frequency 
band in which features are more apparent.  At this time, both the alpha 
and beta frequency bands are divided further into several sub-bands so 
as to extract detailed EEG data where the loss of data is small. In 
addition, learning vector quantization (LVQ) is used for clustering the 
EEG data with features extracted. In this paper, we will demonstrate the 
effectiveness of the proposed method by applying it to the EEG data of 
one subject and two subjects and comparing the results with other 
related studies. By applying the proposed method further to the EEG data 
of three subjects, and comparing the results with a related study, the 
effectiveness of the proposed method will be determined. 
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職名： 講師 氏名： 松原 雅文 
[教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 










1) Yuji Mizuno, Hiroshi Mabuchi, Goutam Chakraborty, Masafumi Matsuhara: "Clustering of EEG Data using 
Maximum Entropy Method and LVQ" INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS, Issue 4, Volume 4, pp.193-200, 2010. 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) Kazuhiko Yamashita, Goutam Chakraborty, Hiroshi Mabuchi, Masafumi Matsuhara: "An Efficient Method to 
Set RBF Network Parameters Based on SOM Training" Proc. of The 10th IEEE International Conference on 
Computer and Information Technology (CIT-10), pp.426-431, Bradford, UK, 29 June - 1 July, 2010. 
2) Goutam Chakraborty, Hideyuki Kurokawa, Basabi Chakraborty, Masafumi Matsuhara, Hiroshi Mabuchi, and 
Yasuo Terayama: "How best to restore operations of a Damaged ANN?" Proc. of the IEEE World Congress 
on Computational Intelligence, pp.2225--2231, Spain, July 2010. 
3) Yuji Mizuno, Hiroshi Mabuchi, Goutam Chakraborty, Masafumi Matsuhara: "Clustering of EEG Data Using 
Maximum Entropy Method and LVQ" Proc. of The 10th WSEAS International Conference on SYSTEMS THEORY AND 
SCIENTIFIC COMPUTATION (ISTASC '10), 647-163, Taipei, Taiwan, August 20-22, 2010. 
 
(d) 研究発表（査読なしの論文等） 
1) 千葉恭平，Chakraborty Goutam，馬淵浩司，松原雅文: “誤差逆電波法を用いた Chipless RFIDの受信波解析手
法の提案” 平成 22年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 1C05, p.82, August 2010. 
2) 吉田俊広，松原雅文，Chakraborty Goutam，馬淵浩司: “Web検索結果における一致率を利用したラベリング手
法の提案” 平成 22年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 2C02, p.87, August 2010. 
3) 加藤久輝，Chakraborty Goutam，馬淵浩司，松原雅文: “SIFT を用いた顔画像における角度特徴抽出手法の提
案” 平成 22 年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 2D09, p.125, August 2010. 
4) 山下和彦・Goutam Chakraborty・馬淵浩司・松原雅文: “自己組織化マップを用いた動径基底関数ネットワーク
の性能評価” FIT2010 第 9 回情報科学技術フォーラム講演論文集, F-029, pp.425-426, September 2010. 
5) 菊地直樹・松原雅文・Goutam Chakraborty・馬淵浩司: “携帯電話での文字入力における誤り自動訂正手法の性
能評価” FIT2010 第 9回情報科学技術フォーラム講演論文集, E-041, pp.319-320, September 2010. 
6) 鈴木悟史・松原雅文・Chakraborty Goutam・馬淵浩司: “符号誤り訂正を用いた携帯端末向け日本語入力手法の
有効性について” FIT2010 第 9回情報科学技術フォーラム講演論文集, E-042, pp.321-322, September 2010. 
7) 蛯澤綾乃，松原雅文，Goutam Chakraborty，馬淵浩司: “チャンキングとカテゴリを利用した携帯電話向け予測
2.18.知識情報学講座 
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入力手法の提案” 情報処理学会第 73回全国大会講演論文集(2)，1S-3, pp.333-334, March 2011. 
(e) 研究費の獲得 
科学研究費補助金，基盤研究(C)「ポスト４Gへ向けた利用者の自律・適応的行動理解モデル開発と新世代移動通信





















1) 岩手県立不来方高校（2010年 6月） 
2) 岩手県立大学オープンキャンパス（2010年 7月） 
3) 岩手県立千厩高校（2010年 9月） 
4) 盛岡市立高校（2010年 10月） 
5) 岩手県立福岡高校（2010年 10月） 
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[主な業績］ 
近年，携帯電話の普及により，携帯電話上で日本語入力をする機会が増加した． 
しかしながら，このような端末は携帯性を重視しているため，通常の PCで使用されるような大きなキーボードや多
数のキーを備えることができない． 
よって，必然的にキー数が少なくなり，それを補うため打鍵数が多くなり，迅速な入力が難しくなってしまう． 
そこで本研究では，携帯端末上において文字入力に要する打鍵数を減少させるために，チャンキングとカテゴリに
着目し，予測変換を組み合わせる手法を提案する． 
チャンキングを利用することで，少ない打鍵数で複数の語を予測入力することができ，打鍵数減少につながる． 
また，カテゴリを使用することで話題に沿った予測が可能となり，かつ返信元メールだけでは予測できない部分を
カバーできる． 
  
